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Organization in China’s Heavy Industry
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Abstract
　This paper focuses on local heavy industry referred to as the “ﬁve small industries” that 
represent the peculiar industrialization process in China. Its inception during Maozedong’s 
regime and its role within the strategy for “war preparation,” is examined. Under this historical 
condition, the structure of Chinese industrial organization was extremely decentralized. 
Although, this decentralized industrial structure was once again concentrated after 1979, since 
2000, the tendency to decentralize grew stronger again, owing to private capital making a 
new entry. Recently, this model is seen as an example of ineﬃcient development and attempts 
are underway to correct it within the industrial structure upgrade policy.  Market demand 
for local heavy industry products, however, are expanding along with the increase of national 
income, and divisions between regions and the market progress, allowing one to conclude that 
decentralized industrial organization will exist for a considerably longer period of time.
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A B A B A B A B
農産品・副食品加工業 9.64 0.66 3.60 0.66 石油・石炭加工 40.77 1.35 7.36 0.57
食品製造業 9.94 0.87 2.44 0.53 化学原料化学製品 19.63 1.30 2.92 0.52
飲料製造業 15.11 0.97 3.78 0.64 非金属鉱物製品 11.45 1.33 2.59 0.45
紡績業 6.77 1.05 1.64 0.48 鉄鋼業 28.50 1.20 2.96 0.37
アパレル・生活用品 2.65 0.54 2.66 1.09 非鉄金属 20.13 0.86 3.03 0.37
皮革・毛皮製造業 2.26 0.47 3.06 1.12 金属製品業 6.30 0.70 2.71 0.73
木材・木製品 6.62 0.88 1.99 0.68 一般機械器具 7.21 0.72 1.73 0.60
家具製造業 4.71 0.79 2.57 0.90 専用機械器具 7.83 0.80 1.86 0.60
パルプ・紙・紙加工業 17.25 1.68 2.57 0.57 輸送用機械器具 12.55 0.95 2.62 0.62
出版・印刷・同関連産業 10.86 1.34 1.77 0.60 電器機械器具 6.65 0.58 3.14 0.74
文化・教育・スポーツ用品 2.81 0.69 3.28 1.05 精密機器器具 9.75 0.70 4.07 0.77
医薬産業 14.11 1.02 3.50 0.78
ゴム製品 9.74 1.12 2.51 0.72
プラスチック製品 8.19 0.99 3.09 0.60
平均 8.62 0.93 2.75 0.75 平均 15.52 0.96 3.18 0.58


































































































1953 3.1 26.7 36.5 14.4
1954 3.3 14.1 19.8 9.4
1955 7.7 0.0 14.5 6.6
1956 5.0 19.8 40.4 6.5

















































































































1952 3.8 2 3.7 97.4 1 0.1 2.6
1957 15.3 3 15.3 100.0 － － －
1962 48.3 8 45.5 94.2 45 2.8 5.8
1963 64.4
1964 93.1
1965 148.4 22 130.1 87.7 18.5 12.5
1970 244.5 30 144.5 59.1 300 100.0 40.9
1971 310.0
1972 395.6
1973 474.4 38 215.5 45.4 961 258.9 54.6
1974 472.5 42 207.4 43.9 1,078 245.1 51.9
1975 607.7 45 253.3 41.7 1,199 354.4 58.3
1976 618.5 4 17.0 2.7 47 233.4 37.7 1,319 368.1 59.5
1977 870.4 5 124.5 14.3 49 257.9 29.6 1,450 488.0 56.1
1978 1,183.5 8 206.1 17.4 53 319.0 27.0 1,533 658.4 55.6
1979 1,348.1 10 270.6 20.1 54 351.8 26.1 1,539 725.7 53.8
1980 1,497.5 13 312.7 20.9 56 365.5 24.4 1,439 819.4 54.7
1981 1,483.3 13 335.9 22.6 56 366.7 24.7 1,357 780.8 52.6
1982 1,546.4 13 344.8 22.3 56 363.7 23.5 1,279 837.8 54.2
1983 1,677.1 13 363.1 21.7 56 368.3 22.0 1,244 945.7 56.4
1984 1,837.4
1985 1,718.8
1986 1,658.0 407.0 24.5 417.0 25.2 834.0 50.3
1987 1,939.1 439.3 22.7 431.8 22.3 1,068.0 55.1







1995 2,763.6 604.3 21.9 840.5 30.4 1,318.8 47.7
1996 3,063.8 667.9 21.8 1,060.0 34.6 1,336.0 43.6




































 5  ）集積因子を「生産を或る場所において或る特定の集団として統合して行なうことによって生ずると
ころの，生産または販売の低廉化」と定義している。























































































市 場 潜 在 力
所 得 水 準 、 距 離

























































































































母体 変容 設備や製品 所有

















































母体 変容 設備と製品 所有













































































































国有ホールディング 650 1.88 62806 0.45 580 3.34 90689 0.43 499 5.61 120528 0.53
国有企業 365 -0.26 36228 0.42 300 2.46 50300 0.51 239 3.55 63741 0.56
集団制企業 624 6.28 54730 1.11 531 5.84 58503 1.02 436 7.69 73856 1.09
私営企業 2257 4.54 55981 0.92 2439 6.15 72177 1.05 2492 8.08 92598 1.12
株式と合営企業 241 3.44 46001 0.94 203 5.50 63794 0.82 187 6.39 82121 0.95
有限会社 1168 3.00 63318 0.61 1175 4.46 88840 0.63 1192 5.77 112851 0.68
株式会社 268 4.09 82890 0.59 266 5.89 118255 0.60 247 7.26 127068 0.61














年月 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12
標準偏差 39.0 25.7 23.2 51.8 54.4 63.1 117.1 99.7 102.6 114.3
平均値（A）（元／トン） 247.1 232.9 231.1 251.2 266.3 221.3 309.9 355.3 372.2 413.0
変動係数 0.16 0.11 0.10 0.21 0.20 0.29 0.38 0.28 0.28 0.28
最高値地域 上海 広東 雲南 雲南 海南 浙江 江蘇 江蘇 江蘇 海南
最安値地域 河北 河北 山東 山東 河北 新疆 新疆 新疆 新疆 新疆
最大価格差（B）
（元／トン）
140.59 102.47 86.57 103.83 162.41 242.98 425.2 384.13 361.97 440.54









































年月 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12
セメント一般 239.7 226.6 229.5 242.1 251.8
うち：
NSP キルン 243.5 231.9 235.1 247.2 254.1
立窯 227.0 211.3 211.8 225.7 239.1
出所：中国水泥協会編，『中国水泥年鑑』，2001－2005，2008より作成。
表11　山東省におけるセメントの出荷価格
2005 うち： 2006 うち： 2007 うち：
32.5Nクラス 42.5Nクラス 32.5Nクラス 42.5Nクラス 32.5Nクラス 42.5Nクラス
平均（A） 192.8 186.5 209.6 193.4 186.2 215.6 203.4 192.0 214.2
済南市 191.0 190.3 203.5 195.5 184.3 226.5 248.2 182.0 226.5
淄博市 195.7 188.6 205.2 183.6 173.6 198.6 176.4 167.8 190.7
棗荘市 170.2 159.4 208.0 167.8 157.8 201.3 169.6 157.2 204.3
煙台市 230.3 205.2 255.4 233.3 207.9 309.6 231.7 212.9 288.0
坊市 171.6 171.6 － 198.0 183.9 236.0 214.6 192.9 233.3
済寧市 215.7 217.5 213.6 213.4 208.3 223.5 214.8 212.4 220.0
泰安市 162.9 164.1 158.0 165.3 165.4 165.0 162.2 162.8 161.0
日照市 180.1 180.1 － 182.6 182.6 － 173.7 173.7 －
臨沂市 188.5 182.2 204.3 182.1 179.7 201.5 187.9 186.4 200.0
徳州市 180.2 159.8 215.6 173.8 161.1 187.9 170.8 161.5 187.2
標準偏差 19.9 18.3 24.7 20.1 16.5 38.6 28.5 19.2 33.9
平均値 188.6 181.9 207.9 189.5 180.5 216.6 195.0 181.0 212.3
変動係数 0.11 0.10 0.12 0.11 0.09 0.18 0.15 0.11 0.16
最大価格差
（元／トン）（B）
67.4 58.1 97.4 68.0 50.1 144.6 86.0 55.8 127.0
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